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  Cefradine was administered orally to twenty cases of various u．rinary tract infections at a dosage
of 1，000 mg for five days． Among fifteen patients with acute cystitis， 一there was satisfactory thera－
peutic response in all patients． Out of three patients with chronic cystitis， good response was seen in
only one Patient， One patient with acute pyelonephritis was judged as showing a goocl response to
cefradine， but another patient with chronic prostatitis showed a poor response．
  Overall effectiveness rate was 850／6． As for side effects of cefradine， gastrointestinal disturbance
was observed in only one case， but the drug administr．ation could be continued．






Chemical name ： 7一（D（一）一2－amino－2一（！，4－cyclohexadi－
 en－1－yl）一acetamldo）一3－methyl－8－oxo－5－thia－1－aza一
 一bicyclo （4． 2． 0］ oct－2－ene－2－carboxylic acid
Molecular forrnula ： Ci6HigN304S
Molecular weight ； 349． 4
























Table 1． CED administered cases
尿中白血球
   ．尿 細 菌
．（CEX discに対する感受性）
自 覚 症 状
  年齢．性
例
疾 患 頻  尿 排尿痛 発  熱 その他
探与前 投与後 投与前 投与後  投与前  投与後  投与前 ．投与後  投与前  投与後  投与前．投与後
1 30歳  ♂





































IO 67歳  ♀  急性単純性膀胱炎． ＋←
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．Tabb 2． Hematological tests values before and．譲er GED adminjstrat五〇h
白 血  球 赤  血 ．．球
  （×lo4）
血  小  板
  （Xユ04．）
S－GOT S＋GPT   Al－P
（K．A．単位）






































































































































































































































































































































































   10－14
   8－9
   7回以下
排尿痛：きわめて強い
腰 痛：明らかに病的
    軽度








泌尿紀要 26巻 3号 1980年
  発 熱・・当日の最高体温を記入し，．37。C以下を一A























球数s－GOT， s－GPT， BUN， creatinine）を行なうと
同時に，副作用ならびに随伴症状について詳細に観察
治療を行なった．

















3例，E． coli 5例，． Pseudbmonas aeruginosa 2例，




















Table 3． Bacterial shifts due to CED administration
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Serratia 2 i列
   o
   o
   o
森田・ほか：尿路感染症。cefradine
3例， Ecoli 4例， StaPh）lococcus aureus 1｛ 旺， En－
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